





EXPERIMENTAL STUDY ON SIZE EFFECT IN CONSTITUTIVE 
RELATIONSHIP OF COMPRESSIVE CONCRETE 
小池狭千朗‘1， 畑中重光・2， 水野英ニサ， 谷川恭雄・4
Sachio KOIKE・1， Sige皿itsuHATANAKA・2，可ijiMIZUNO.3 and Yasuo TANIGAWA 
[AbstractJ There are two main purpωes in the present study. One is to examine the effect of specimen 
size on the stress-strain curves of concrete under uniaxial and triaxial compressive stress states. The 
other is to grasp quantitatively the cracking paもternof specimens from the data analysis of the size distri-
bution of concrete fragments of the回 tedspecimens after failure. It is found that the effect of specimen 
size on the deformation behavior of concrete under triaxial compression is more remarkable than that 
under uniaxial compression目 Basedon the data analysis， a model of compressive cracking pattern is pro-
posed. Discussion is also carried out on the size effect in the compressive deformation behavior of con-
























































































(kgfF/， Cm2) (KEPtm2) (cm) 
10 400 0， 25， 50 
15 700 0， 50 





(ヰ)I (k/1cm2) I (';m) I (~~) 1何民m2)



























156.2 I 2600 I 4.5 I 12.9 (26田2) 1 49.4 
ーー・圃ーー---ーー『目』ー ーーー『ーー『帯ー・・骨骨骨量ー押
25.7 (13.4) 1 98.8 
6.9 (44.2) 1 24.1 
204.4 I 3130 I 5.8 I 13.9 (37.2) I 48.2 
27.8 (23.3) I 96.5 
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真 1中にマ印で示した)0v= 2 cm3は，最大寸法仇
=1.5 cmの粗骨材が球と仮定した場合の体積v=4π(ぬ










( 4 ) 破壊片の度数分布
i ) 総数:各供試体の 2cm3以上の破壊片の個数
供試体寸法の奨なるコンクリートの圧縮破壊性状に関する実験的研究
一一一ー Ic=400 0・σL=O









































n=m， Vm= 子 2-~ 何， 2， ...) 
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がって各階級の中央値 vrnは，(2 m-l) cm3 (mは，
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( 1 ) 理想的な破壊パターンとの関係
本実験で得られたコンクリートの破壊パターンは，既













-3 中の式 (1)~(3) で表されたように供試体寸法，およ
びコンクリート強度によって異なる。
( 3 ) 写真 1との比較例
3.5節の分析結果(図 7(c))に基づき，中径および大
径の磁壌片の合計体積を供試体体積のおよそ 80%と
し z その内訳を表-3 中の式 (1)~-(3) を用いて計算した
破壊片の分布例を墜]-11に示す。また，計算上の仮定を


















e=コー ( 4 ) 
ここに Wp :塑性仕事量 (kgf.cm)
wp= Iaidef 









大径 (u;;;36 cm3) 
3) 中径および大径の破填片の度数
室長 3 中の式(1)~(3) による

































慨に破媛パターンが決定している。(表 3 の式 (1)~(3)
















(小径の破壊片 v=l cm3) 

















































aL=O (kgf/cm2) のとき E与1.0(kgf!cm) 
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